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The purpose of the current study was to translate a specialized scientist’s research process into a learning 
process, in order to gain answers to the following questions. These questions are; “How can children and students 
attain deep knowledge through learning?” and “What type of process should a teacher take in studying teaching 
materials?” For that purpose, the current study aimed to elucidate the learning stages of a researcher by 
understanding the paper writing process through analyses of a research paper’s structure and by reading of basic 
concepts and theory in the related field, ultimately translating the discovered learning structure into an effective 
learning process.The current paper concerns a research study in the field of philosophy. The target research paper 
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was “Typology of Human Beings” by Kazuo Hatakenaka（2009）. We organized this researcher’s research activities 
into 5 different stages, and described concrete learning methods at each stage. Based on this, the current study 
proposed methods and viewpoints of teaching material studies for a teacher to conduct authentic learning in order 
to achieve deep understanding in the field of humanities. The key is for teachers to attain “an accurate academic 
understanding of the processes and viewpoints of an investigation” and “a discovery of associations between 
existing knowledge and new information.” The current paper proposes a solution to overcome reliability problems 
that teachers possess in achieving the academic understanding of specialized sciences. 
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おいて，基本的には 2 段構成が取られ，「３ . 
ホモ・ファーベル（工作人）の人間観」のみ
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構成する一つとして位置づけられる。「第 1 章  
哲学的人間学の問題意識」「第 2 章  人間観の
類型論（本研究論文）」「第 3 章 人間学思想」
から成る第 I 部は，「シェーラーの哲学的人間
学の全体像を俯瞰するもの」である。畠中は，
その中心を「第 3 章 人間学思想」に置き，第
3 章では「哲学的人間学，形而上学，歴史哲学
の三者がどのように関連しあっているのか」
という研究課題を掲げている 32)。  
このように，本研究論文「人間観の類型論」
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学習過程  探究を支える問い  
① 既 有 知 識












③ 資 料 の 真
意の理解  
（ 二 次 資 料
の情報整理， 
一 次 資 料 の










④ 関 連 付 け
と再解釈  















学習過程  探究を支える問い  
① 既 有 知 識
と 経 験 か ら
生じる疑問  




②資料収集  表 1 に同じ  
③ 資 料 の 真
意の理解  
表 1 に同じ  
④ 思 索 過 程
の分析・推論
（ 根 拠 の 選
別，答えの構
築）  





⑤ 情 報 の 統
合と表現  
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